





Logic of U .8. statutes Liability on Financial PubHc 
Accounting 
Iwao HAYAKAWA 
Under th巴FederalSecurities Laws of 1933 and 1934， public accountants may be subject to 
civil or criminal liability. Civilliability to third parties experiencing losses differs markedly as 
between the Acts of 1933 and 1934. The provisions of the 1933 Act are quite broad exceeding 
those under Common Law in several important ways. Accountants may be found liable if 
certified financial statements required by the Act are false or omit material facts. With relation 



























































































































































































































































































が行なったので、あるが，本質的には， Peat， Marwick， 
























































































































































3. 1 Fisher v. Kletz事件(1967年)
原告は， Peat， Marwick， Mitch巴I&Co事件の起き


























































































































会計士に対するこの事件の重要な関係は， Emst & 
Emstの為の合衆国地方裁判所 (u.S. District Court) 
による略式裁判について，原告上訴による合衆国控訴審












































































































































財務公表会計における U.S.制定法責任の論理 105 
里主査され証明された直後の1963年に破産したCon-










































1年以内の 1部長期借入金 $ 8，203，788 
長期借入金(注7)
Valley Commercial Corp.，関係
(注 2) 486，130 
連結財務諸表に関する脚注











































































































































































































(A Federal Grand Jury)は，アメリカの FourSeasons 
N UTsing Centers法人の所長及びその役員会の会長であ
るJack L. Clarkを含むその他の特定関係者の外に，














2. 申立によれば，通年担当職員の JackL. Clarkと
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内容説明書による 1株当りの利益 $ 75 




内容説明書に孟る流動資産 $ 4，524，021 
適正数値による流動資産 L旦ι旦2








内容説明書による偶発債務 $ 825，000 
適正数値 l. 443. 853 
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